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記憶のパリンプセストとその先へ
―ドラブルの The Ice Age（1977）の考察―
風　間　末起子
Abstract
Margaret Drabble’s eighth novel, The Ice Age (1977) is a challenging 
work in which she attempts to take some new lines in writing. IA is 
remarkably different from her previous seven novels in the sense 
that it makes a difficult departure from her writing of novels of 
manners based on describing everyday life with a touch of humour.
First of all, the major character is not female but male. Although 
Drabble has been labeled as “a women’s writer,” and she had been 
focused on female characters since her first novel, A Summer Bird-
Cage (1963), IA is a story about a male figure, Anthony Keating.
Second, the social background of this novel is the economic 
recession of the 1970s UK. Anthony is a typical middle-class son of 
an Anglican archbishop in northern England, a graduate of a public 
school, and an Oxford dropout. He thrusts himself into the trade of 
property development so that he can avoid a gentleman’s profession 
expected by social class conventions. As a result, he finds himself 
involved in the economic stagnation of the first half of the 1970s 
and also experiences a great depression meandering through a 
dangerous realm of physical and mental bankruptcies.
Third, Anthony’s mental record is traced through some 
architectural landmarks such as a cathedral, a gasometer, and a 
sweet factory; he can merge the present with the past and circulate 
through both by perusing the present situations overlapped on past 
memory and history just as if reading a palimpsest. At the same 
time, a major character’s viewpoint is linked with that of the other 
characters in order to comprehend what he/she feels; this shift 

















Fourth, in this novel Anthony Keating finally relies on religious 
belief, a belief in God, through reading Boethius’s The Consolation of 
Philosophy (AD 525) when he is at a halt and fails in connecting 
past, present and future. Although many of Drabble’s main 
characters attempt to unite human free will with an irrational fate, 
Anthony declares the convergence between a free will and 
Providence, instead of the reconciliation between a free will and 
absurdity which is pursued in many of her novels.
On the whole, IA can be seen as a sort of trial work followed by 
a next masterpiece, The Middle Ground (1980), which further develops 
ingenuity, artistry, and skill. In this article, I’d like to examine IA to 


























































1775-1817）の小説を意識しながら、“I want to stop being a gentleman 
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and become a business man”（Part 1, 29）と誇らしげに宣言する４。
これに続く次の引喩はハーディ（Thomas Hardy, 1840-1928）の小説から
である。Anthony は Tess（1891）に登場する牧師の三男坊 Angel Clare に
自分を重ねて自問する。ビル建設は、世俗的な“the glory of commerce”
「商売の栄光」（Part 2, 203）が目的であるが、ならば大聖堂の建築は“the 
glory of God”「神の栄光」（Part 2, 204）が目的なのかと自問する５。こ
こでは、“it［a University education］may be used for the honour 







が不動産開発業者になったのは、所詮、“［He］Had built his own 




堂 の 代 替 と し て、Anthony は ガ ス タ ン ク を 購 入 し て、“the new 











it［gasometer］was painted a steely grey-blue, and it rose up 
against the sky like a part of the sky itself; iron air, a cloud, 
a mirage, a paradox, defining a space of sky, changing subtly 
in colour as the colour of the sky changed.（Part 1, 33）
上記の天に向かってそそり建つガスタンクは、同じように太陽に照らされて
堂々とそびえ立つ大聖堂の光景と連結する。
The cathedral, which dominated the small city, could be seen 
from many miles away, for it was built on a hill, rising 
steeply out of a flat plain. It was mid-afternoon as he 
approached, and the sky was full of a peculiar radiance: the 
sun was shining from behind banked clouds, glancing 
downwards in those strange religious rays beloved of 
landscape painters, and lighting the cathedral’s roof and spire 

















　Anthony の憎悪は、一緒に暮らす女性 Alison Murray の長女 Jane 






るにつけ、Anthony は彼女に好感を持てなかったが、今初めて Jane に共




者の視点に立ち、他者への理解を深めるという行為は、次作 The Middle 















彼は自分の会社の名前を、“the Imperial Delight Property Company” 






There was a large, open, cobbled space in the centre of the 
site, which had a strange look of the countryside about it. 
Weeds grew up between the stones. There were horseshoes, 
nailed on the warehouse wall. Once there must have been a 
stable: no doubt the sweet-makers had distributed their sweets 
a hundred years ago by horsedrawn van. There was even a 
small tree: an elderberry had managed to root itself between 
the cobbles. It would be a pity in a way, to remove this space, 
though nobody had seen it for decades, except for the handful 


























　Anthony のパートナー Alison Murray は、“I can’t split myself in 
















It was a dog, an Alsatian dog, plodding down the middle of 
the four-lane road. Its nose was down, it ignored the cars, it 
walked resolutely on, nose low, tail low, with a plodding, 
determined, dedicated gait. And she［Alison］could see that 
the whole of one side of the dog had been ripped away. She 
could see its flesh. Its fur had been scooped and flayed 
backwards: a wad of it hung rumpled . . . It had collided with a 
car, evidently: the cars now parted for it, too late. Where 
would it go? There was nothing but concrete, as far as the eye 
could see. There was no cave, no hole, no retreat, no lair. But 
it walked as though it had some purpose. It was going 
somewhere, if only to death. . . . No forest awaited it, no pond, 
no stream. Its fur had been scooped back like an old jumble-




た Alison の心模様である。Alison の月経の血（Part 2, 114＆158＆159）
は犬の出血の予表であったし、犬の腹から流れ出る血は、娘を叱った時の血
を吐くような Alison の言葉（Part 2, 154-158）を連想させ、さらには、姉
Rosemary の乳がんで切除された片方の乳房へとつながっていく（Part 1, 
100）。姉の乳房が切り取られたのは、自分が姉を恨み、姉から決別したから
だと Alison は自責する。“I can’t split myself in two”と自戒していた
彼女が娘 Jane を捨てた結果が半死の犬の姿となって舞い戻ってくる。当て
もなく、半分の体で歩き続ける犬は、精神的に分裂した Alisonの分身である。
　Anthony も Alison の混迷を共有する。外務省の官吏 Humphrey Clegg
との出会いをきっかけに、特に Clegg の高級フラットの“an old-
fashioned, solid, reliable style”（Part 3, 260）をきっかけに、Anthony
は過去と現在を対比させていく。確実性とフェイク、万能の Clegg と服装











they［Anthony and his clever friends］had worn themselves 
out and contorted themselves trying to understand a new 
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system, a new egalitarian culture, the new illiterate visual 
television age . . . . they had tried to learn new tricks. But where 
were the new tricks? They had produced no new images, no 
new style, merely a cheap strained exhausted imitation of the 
old one. Nothing had changed. Where was the new bright 
classless enterprising future of Great Britain?（Part 3, 261）
上記の引用は、1960年代から70年代の擬社会主義を装った自分自身への告発
であると同時に、彼の精神的混迷の吐露である。不動産開発に乗り出した頃、
























Severinus Boethius, AD 480-524）が言う「神の永遠性」にたどり着くた
め の 伏 線 と な る。ボ エ テ ィ ウ ス は そ の 著 書『哲 学 の 慰 め』（The 























（IA, Part 3, 250）して歩みを止める。The Waterfall（1969）の三人称
のヒロイン Jane Gray のように（The Waterfall, 7）、彼らは自ら進んで
運命に身をゆだねるのである。
I［Anthony］will let myself be pushed. I am nothing but weed 
on the tide of history. He［Anthony］found the notion of being 
weed on the tide history oddly reassuring, rather than 
depressing: amusing, even.（IA, Part 3, 262）［下線は筆者］
上記は、外務省の役人 Humphrey Clegg の指示に従って、バルカン諸国の
架空の国ワラキアへの出発に同意した時の Anthony の心理であり、それが
比喩的に描写された箇所である。“weed”（藻屑）は「運命」のメタファー
である。作品では、“choice”（Part 1, 101＆102；Part 2, 111, 117, 199, 
228＆234）、“self-will”（Part 1, 102；Part 3, 249）、“fate”（Part 1, 78；
Part 2, 132, 159, 226＆227；Part 3, 281＆296）、“chance”（Part 2, 169
＆227）、“luck”（Part 1, 101）、“accident”（Part 1, 101；Part 2, 158＆
159）という単語が頻発するが、いずれもドラブル小説では馴染みの用語で
ある。IA では、Alison も Anthony も自由意志が限定された時に運命に寄
り添い、両者の共存を提示している11。
　Anthonyは友人で古典学者の Lintonの翻訳書『アンティゴネ』（Sophocles, 

































　Bokat と類似した解釈の例として、本作品の Alison の反応を見てみよう。
労働者コロニーに収監された Anthony の彼女宛の手紙の文面、“God 
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would advise her”を読んで、“Who was God? Was it a code name 
















He［Anthony］cannot evade the idea that God has given him 
the chance to work out the first causes and the last causes, 




you can indeed alter what you propose to do, but, because the 
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present truth of Providence sees that you can, and whether or 
not you will, you cannot frustrate the divine knowledge any 
more than you can escape the eye of someone who is present 
and watching you, even though you may, by your free will, 




の次女 Molly は脳に障害を持っていたし、Max Friedman はレストランで
結婚記念日の祝いの最中に IRA の爆弾で爆死し、妻の Kitty は命は助かっ
たが片脚を失った。収賄罪で収監された建築家の Callendar は気がふれた
状 態 で、“Something has gone wrong with the laws of chance”「不










If God did not appoint this trial for me, then how could it be 
that I should be asked to endure it, he［Anthony］asks. He 
cannot bring himself to believe in the random malice of the 
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fates, those three grey sisters. He is determined, alone, to 
justify the ways of God to man.（IA, Part 3, 296）［下線は筆者］
小説の冒頭近くでは、
There was no one common cause for all these terrible things. 















God sees as present those future things which result from free 
will. Therefore, from the standpoint of divine knowledge these 
things are necessary because of the condition of their being 
known by God; but, considered only in themselves, they lose 
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nothing of the absolute freedom of their own natures . . . . God 
has this present comprehension and immediate vision of all 
things not from the outcome of future events, but from the 
simplicity of his own nature . . . . “Since this is true, the freedom 
of the human will remains inviolate, and laws are just since 
they provide rewards and punishments to human wills which 
are not controlled by necessity. God looks down from above, 
knowing all things, and the eternal present of his vision 
concurs with the future character of our actions, distributing 
rewards to the good and punishments to the evil . . . . Therefore, 
stand firm against vice and cultivate virtue. Lift up your soul 
to worthy hopes, and offer humble prayers to heaven. If you 
will face it, the necessity of virtuous action imposed upon you 
is very great, since all your actions are done in the sight of a 











I have this deep faith that it［the pattern］will all be revealed 
to me one day. One day I shall just see into the heart of the 
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whole thing.（Barbara Milton, 65）
I think I’ve always believed that［there is some sort of implicit 
order within things］and I think I would call myself religious 







































に思考停止の感もぬぐえないからだ。その上、“Britain will recover, but 
not Alison Murray.”（IA, Part 3, 297）の一文で小説を結んだのは、
Anthony を回復させる一方で、ドラブルがもう一つのメッセージを送って
いるからだろう。インタビューでドラブルは、“Life isn’t fair, life isn’t 





　IA が MG の試作的な作品として、両作品を比較すると、やはり後者の小
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１ ドラブルは日本講演およびインタビューで、IA を書くために Oliver Marriott
の The Property Boom（1969）を読んだことや、Marriott から不動産開発業
者を紹介してもらい、その人物と一緒にイギリス国内を旅して、その開発業者が
建てたビルを見て回ったことについて話している（Suga, 89；Gussow, 41）。




３ Myer は、IA には文学作品からのアリュージョンが多く、過去のテキストのパ
リンプセストのようだと述べている（Myer, 119）。
４ ジェイン・オースティン（Jane Austen, 1775-1817）の Pride and Prejudice 
（1813）では、Elizabeth Bennet の叔父Mr Gardiner（エリザベスの母の弟）
はロンドンで商売（“business,”“trade”）をしていたために社会的地位の低い
親類として、Miss Bingley や Mr Darcy から蔑まれた。作品では、オースティ
ンはこの叔父夫婦を非常に高く評価している（Pride and Prejudice, Chaps. 8, 
33, 34, 35＆56）。








　Anthony の転身に最も影響を与えた企業家 Len Wincobank は、シェフィー







８ ドラブルの父方の祖父母は菓子工場を所有していた。ドラブルの姉で作家の A. S. 








　The Needle’s Eye（1972）の Rose Vassiliou も運命を受諾した。ただし、
The Waterfall の一人称と三人称の Jane が行ったように、Rose が「選択」と
言う時、それは自分の意志で自由に選び取ったものでもあるし、同時に運命づけ
られて逃れようのない必然的なものでもあると認識して、自由意志と運命の共存
を図っている（The Needle’s Eye, 337）。
11 ドラブルは、The Needle’s Eyeについて、「信仰なしに宗教的生活をおくる可能
性を描いた作品」と銘打ったが、Rose は信仰によってではなく、運命を受諾す
ることで利他的な生活を送ろうとした（“The Author Comments,” 35）。
12 Korenman は、Anthony の宗教的覚醒や作為的な結末について、ドラブルが人
生の無意味さを読者に印象づけて小説を終わるのを回避したせいではないかと述
べている（Korenman, 71）。









立ての筋書きを予告するかのように、Anthony はジョン・ル・カレ（John le 
Carré, 1931-2020）のスパイ小説を Cleggから借りているし、Janeからはソフォ
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クレス（Sophocles, 496頃 BC-406頃 BC）の Antigoneを借りている。
14 Leeming は、神 へ の 帰 依 に つ い て、“He recognizes that his interest in 
God may be due solely to his peculiar situation”（収容所という特別な状
況に拘束されているせいかもしれないと彼はわかっている、IA, Part 3, 295）
という語り手の説明の曖昧性を指摘している（Leeming, 65）。さらに、Amodio
は、この作品の欠点として、過剰な単純性を挙げている（Amodio 197）。













　Sadler は、「Alison は回復しない」という一文における Alison に対する扱い
は独善的で間違っていると批判している（Sadler, 114）。
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